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A STUDY O］XT THE CLINICAL EFFECTS OF PROSTALigA TABLET
    25 （25 MG CHLORMADINONE ACETATE TABLET）， ORAL
          ANTIANDROGEN PREPARATION， ON BENIGN
                    PROSTATIC HYPERPLASIA
  Hiroto WAsHiDA， Masayuki TsuGAyA，
  Nori’aki HiRAo and Yusuke HAcHisuKA
From the DePartment of Urology， An」’o Kosei HosPital
   Tx－io tablets a day （50 mg！day as Chlormadinone acetate） of ProstalO Tablet 25， an oral
antiandrogen preparation， were administered for 16 weeks， to 22 outpatients examined at our
Department， arid who were diagnosed as having benign prostatic hyperplasia．
   The improvement rate in subjective symptoms was 95．2％ for delay of starting time，
66．7％ for prolonged voiding’time， 95．5％ for straining upon urination， 70．0％ for forceless
stream， and 77．8％ for sense of residual urine． lmprevement of all of these symptoms were
observed in 9 of the 22 cases．
   The improvement rate in the objective findings， was 47．1％ for diurnal thamuria， 29．4％
for nocturnal thamuria， and 77．8％ for rectal examination． lmprovement of all of these
items was observed in 3 cases， and improvement of one ofthe items was observed in 15 cases．
   Global assessment based on both the subjective symptoms and the objective findings，
showed this drug to have an efficacy as high as 95．5％i which strongly suggests its value in
practical clinical use．
   There was no occurrence of a side effect， and no abnormal values were observed in the
clinical laboratory examinations．
   Prostalpt Tablet 25 was recognized to have good clinical effects and was assessed as being
an extremely useful therapeutic drug in the treatment of primary hyperplasia， cases wi’th
poor risk， and prevention of post－operative recurrence． lt may serve as a future therapeutic
countermeasure against prostatic tumors including applications tb prostatic carcinoma．
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    Fig．1． 化学構造
一般名：酢酸クロルマジノン
    Chlomadinone acetate
化学名＝6－Chloro－17－hydroxy－pregna－





検 査 項 目
1．自覚症状
  排尿困難
   遷延性排尿
    Lスムーズに出る
    2．やや時間がかかる
    3。時間がかかる
    4．ヲド常に時間がかかる
   再延性排尿
    1．若い時と同様ごく普通である
    2．やや時間がかかる
    3．日二間がかかる
    4．非常に時間がかかる
   排尿時のいきみ
    しとくに意識しなくても普通に排尿できる
    2．ときどき意識して腹に力を入れねば排尿
     できないことがある
    3．意識して腹に力を入れないと排尿できな
     い
    4．排尿のあいだ中いつも力まないと尿が出
     ない
   尿線の勢いの低下
    1．心線の太さや弧を描く状態は若い時と変
     わらない
   2．勢いがなく，時には弧を描かず途切れる
     こともある
    3．勢いがなく弧を描くこともない
   4．出はじめから滴状でやっと出る程度であ
     る
残尿感
    しまったくない
   2．ときどきある
   3．しばしぽある
   4．いつもある
尿 閉
    1．あ．り
   2．な し
2．他覚所見
 排尿回数
   L昼間排尿回数
   起床時より就寝までの排尿回数で，7回以
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Table 1．プロスタール（E錠25投与症例一覧




































































     上を評価対象とする
    2．夜間排尿回数
     就寝時より起床までの排尿回数で2回以上
     を評価対象とする
 直腸内触診
    1．鳩卵大
    2．小鶏卵大
    3．鶏卵大
    4．超鶏卵大
    5．鷲卵大
 また，前立腺の大ぎさを尿道膀胱造影や超音波断層
像によっても確認した．










         れめられたもの
  B．中等度改善：5項目中の4～3項目に改善が
          認められたもの
  C．軽度改善：5項目中2～1項目に改善が認め
         られたもの
  D．不 変：5項目のすべてが不変であるもの
  E・悪  化：総合的にみて症状が増悪したと認




         れたもの
  B．中等度改善：3項目中の2項目に改善が認め
          られたもの
  C．軽度改善：3項目中の1項目に改善が認めら
         れたもの
  D．不 変：3項目のすべてが不変であるもの
  E．悪  化：総合的にみて所見が増悪したと認





































































































條 遷延性排尿 再延性排尿 排尿時のいきみ 尿線の勢いの低下 残 尿 感
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條 昼間排尿回数 夜間排尿回数 直腸内触診
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       L一アラニン   100mg
       日局アミノ酢酸 45mg
〔適応症）
前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
〔用法・用量〕
通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状により適宜増減する。
〔包 袋〕500cap．1000cap，
＊使屠上の注意は製品添付交書等をご参照ください。
④三七鎌嚇し雛
